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In the Japanese communities of the country, the depopulation goes in intermediate and
mountainous area in particular. In this article, it is spoken mainly on an action to lead to re-
production of the intermediate and mountainous area through forestry reproduction of Ky-
ushu (Saga) in intermediate and mountainous area. I pay my attention to low “thinning mate-
rials of the forest” of the product value and I utilize this effectively and perform product de-
velopment as “the paper”, and the demand for thinning materials is created in particular in
production, the circulation, market mechanism of the consumption socially. The brand name
which utilized this area thinning materials of the forest “KININARU-KAMI”. (This means“pa-
pers becoming the tree”.) The Japanese Government aims at the construction of the green
economic social system which utilized local resources for production and consumption in sus-
tainable form to the maximum while utilizing a way of thinking of the Sustainable Develop-
ment Goals. It leads to letting communities such as environmental protection, forest preser-
vation, the economic circulation in the area activate to continue an action to utilize local re-
sources. “KININARU-KAMI” is important as one of many local resources.
キーワード：木になる紙、間伐材、グリーン経済、地域資源





























































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
箱数 15，69619，11519，43020，28540，31839，66637，86242，538
年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
還元金
（千円） 848 1，085 1，075 1，115 2，212 2，173 2，073 2，316
年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
面積
（万㎡） 32．7 41．9 41．5 43．0 85．3 83．8 80．0 89．3
年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
吸収量
（万 kg）14．9 19．1 18．9 19．6 38．8 38．1 36．4 40．6
年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
吸収量



































⑴ 大森 彌（2015）『自治体職員再論 ―人口減少社会
を生き抜く―』㈱ぎょうせい





⑸ 椎川 忍（2011）『緑の分権改革 ―あるものを生か
す地域力創造―』㈱学芸出版社
⑹ 小田切徳美（2014）『農山村は消滅しない』岩波新
書
⑺ 森林総合研究所（2011）『山・里の恵みと山村振興
―市場経済と地域社会の視点から―』㈱日本林業調
査会
⑻ 広井良典（2011）『創造的福祉社会 ―「成長」後の
社会構想と人間・地域・価値―』筑摩書房
⑼ 井上健二（2011）『地域の力が日本を変える』㈱学
芸出版社
⑽ 中山智晴（2016）『競争から共生の社会へ ―自然の
メカニズムから学ぶ―』㈱北樹出版
⑾ 植田和弘・森田朗・大西隆・神野直彦・刈谷剛彦・
大沢真理（2004）『持続可能な地域可能のデザイン』
㈱有斐閣
⑿ 堀尾正靭（2007）『環境 ―設計の思想―』東信堂
⒀ ジェラード・デランティ（2006）『コミュニティ ―
グローバル化と社会理論の変容―』NTT出版
⒁ 田中豊治（2007）『環境と人間の共創』㈱学文社
⒂ 田中豊治（2002）『まちづくり組織社会学』良書普
及会
― 17 ―
